














































A Study on the Management System  
for Production and Construction of Self-Compacting Concrete 
 





Since proto-type of self-compacting concrete (SCC) has been developed in 1988, a lot of 
companies, universities and public institutes have had several researches and development of 
self-compacting concrete. Several applications of SCC to actual construction works have been 
carried out in parallel. SCC have been predicted to be a common concrete in the construction 
field in the early stage of development, however this prediction have not realized. There are 
some reasons why popularization of SCC does not proceed, such as higher unit cost, technical 
difficulties in production, lack of knowledge for SCC in engineers and labors, and so on. They 
may cause several faults, troubles and distrust of SCC if the knowledge is not understood 
exactly among all participants. It is to say that the lack of management system for 
self-compacting concrete causes the disturbance of popularization. New technology, such as SCC, 
needs a proper management system to optimize its merits and to control its demerits. 
This study reconfirms the characteristics of SCC from the viewpoint of management, and 
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 1989 年 7 月，東京大学の中庭で「ハイパフォーマンスコンクリート」の公開実験が
行われ，その時初めて，世の中に締固めを必要としないコンクリートが現実のものとし
て公開された． 
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第 4章 日本国内における自己充填コンクリートの普及を阻害する要因と解決策 











第 6章 自己充填コンクリートの普及に向けたマネジメントシステムの改善提案 








































17) EFNARC：Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete, 2002.02 
18) American Concrete Institute：ACI 237R-07 Self-Consolidating Concrete, 2007.04 
19) British Standards Institute：BS EN 206-9:2010 Concrete Additional rules for 




























































大分類 小分類 材料名 主な留意点 
粉体材料 セメント 普通ポルトランドセメント 発熱量大 
  早強ポルトランドセメント 発熱量大 
  中庸熱ポルトランドセメント  
  低熱ポルトランドセメント 流通量少 
  高炉セメント 自己収縮大 
  フライアッシュセメント 品質バラツキ 
 混和材料 フライアッシュ 品質バラツキ 
  高炉スラグ微粉末 自己収縮大 
  シリカフューム  
  石灰石微粉末  
骨材 粗骨材 砂利 アルカリシリカ反応 
  砕石  
  軽量粗骨材 流通量，価格 
  再生粗骨材 吸水量大 
 細骨材 川砂 アルカリ骨材反応 
  山砂  
  海砂 塩分量，粒度分布 
  砕砂 微粉末量 
  軽量細骨材 流通量，価格 
化学混和剤 高性能AE減水剤 標準型高性能 AE減水剤  
  遅延型高性能 AE減水剤 凝結遅延，温度依存 
  早強型高性能 AE減水剤 早期凝結，温度依存 
  増粘型高性能 AE減水剤 空気量変動 
  収縮低減型高性能 AE減水剤  
 増粘剤 セルロース系増粘剤 凝結遅延，空気量 
  アクリル系増粘剤 空気量変動 
  バイオポリマー系増粘剤 空気量変動 
  グリコール系増粘剤 空気量変動 
  無機系増粘剤 空気量変動 
その他 収縮調整材 膨張材 過膨張 
  収縮低減剤  






















表-2.2(a) 配合表 普通ポルトランドセメントとフライアッシュを用いた場合 1) 
 
 



























表-2.3 配合表 混和剤の置換による線膨張係数の比較 2) 
 
 



































表-2.6 配合一覧 4) 
 
 





























表-2.9 ダム用自己充填コンクリートに求められる目標性能 4) 
 





































































表-2.12 配合条件 12) 
 
 





図-2.5 粗骨材容積と目視評価点の関係 12) 
 
 
















































図-2.8 高性能 AE減水剤の流動性の温度依存性 

























図-2.10 出荷時と荷卸し時のスランプフローの分布 13) 
 
 









































































      
(a) 傾胴式ミキサ           (b)パン型ミキサ 
  










写真-2.1 香港で用いられているトラックミキサ 15) 
 
 













































































































































































































13) Yoshimitsu Nakajima, “Actual Quality Controlling Methods in the Production and Placing 
of Super Quality Concrete for Ritto Bridge Project”, Proceedings of the 1st International 
Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete 













































































































































































































































































































































































































































2) Yoshimitsu NAKAJIMA, Hidehisa MAKINO, Kazumasa OZAWA, Yoshinori 
ONO：Practical Experiment of High Performance Concrete with Two Binding 
Components, Proceedings of the International Conference on THE CONCRETE 







5) Yoshimitsu Nakajima, “Actual Quality Controlling Methods in the Production and Placing of 
Super Quality Concrete for Ritto Bridge Project”, Proceedings of the 1st International 
Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete 
(SCC'2005-China), pp. 657-664, 2005 
6) Yoshimitsu NAKAJIMA, Kazuyuki TORII：An Analysis on the Failures in the 
Applications of Self-Compacting Concrete, 8th International Symposium on 
































































































図-4.1 付着試験結果 2) 
 
 










































図-4.3 検討対象としたダムの概要 5) 
 












































































































































































































































































































































































































































































図-4.11 ＳＱＣ構造と普通コンクリート構造による橋脚断面の構造性能比較 8) 
 
 

































































































































図-4.15 PRISM工法概要  
 
 















































1) Yoshimitsu NAKAJIMA, Akihiro NAKAZONO, Seiji MORI：High Strength 
Self-Compacting Colored Concrete for Ritto Bridge Substructure (New Meishin 










6)  土木学会：コンクリート標準示方書【2001年度版】，維持管理編，2001.1 
7) 土木学会：自己充てん型高強度高耐久コンクリート構造物 設計・施工指針（案），
コンクリートライブラリー105，2001.6 
8)  Yoshimitsu NAKAJIMA, Akira UCHIDA, Keizoh SHUTTOH：Current State 
and Action for Extension of Concrete Lifespan of Infrastructure in Japan –
Popularization of Super Quality Concrete-, Proceedings of the International 



















15) Kazuyuki TORII, T. MINATO, Yoshimitsu NAKAJIMA, Hiroaki YAMATO：The 
Cracking of Prestressed and Precast Concrete Members Deteriorated by 
Alkali-Silica Reaction, 9th International Symposium on High Performance 




















ショップ 1)や国際シンポジウム 2)が 1998 年から実施された効果もあり，早くから進ん
だ．同時期にヨーロッパやアメリカでも RILEM による自己充填コンクリートに関する
国際会議 3)が 1999 年に開始され，この会議は現在までも毎年実施されている．このよ
うに，欧米を中心とした先進国で自己充填コンクリートが普及する一方，アジアにおい






































時間は，JIS A 1101 の規定によって高さ 30 cm で 2∼3 秒
とする． 
フロー値の測定方法： コンクリートの動きが止まった後に，広がりが最大と思われ
る直径と，その直行する方向の直径を 1 mm の単位で測る．
コンクリートの広がりが著しく円形からはずれ，スランプフ




ストップウォッチで 0.1 秒単位で測る． 
 












スランプフローの両直径の差が 50 mm 以上となった場合に
は，同一バッチの別試料によって新たに試験する．再測定で
も差が 50mm の場合は流動性が適切ではないと判断する． 
50cm 流動時間の測定： スランプコーン引上げ開始から，フローが 50cm に到達する
までの時間を，ストップウォッチで測る． 
 








引き上げ終了まで 2 分半以内に終わらせる． 
フロー値の測定方法： コンクリートの動きが止まった後に，広がりが最大と思われ
る直径と，その直行する方向の直径を 5mm の単位で測る．
スランプフローの両直径の差が 50 mm 以上となった場合に
は，再試験を行う． 
 

















規格 JIS・JSCE ACI・ASTM BS・EN 







通常と同じ 通常とは逆 通常と同じ 


















間隙通過性能基準 V ロート試験 
U 型充填試験 
ボックス充填試験 





































ちに設計者（the Engineer）と発注者（the Employer）に通知をしなければならない． 
FIDIC 8.1 Contractor's General Responsibilities 
The Contractor shall give prompt notice to the Engineer, with a copy to the 
Employer, of any error, omission, fault or other defect in the design of or 
第５章 海外における自己充填コンクリート使用時の課題 
110 
Specification for the Works which he discovers when reviewing the Contract or 
executing the Works. 
 その上で，設計者（the Engineer）の指示を得なければ如何なる変更も認められない
ため，設計者が納得できるように様々な説明および試験を行う必要がある． 
FIDIC 52.1 Instructions for Variations 
The Contractor shall not make any such variation without an instruction of the 
Engineer. Provided that no instruction shall be required for increase or decrease in 
the quantity of any work where such increase or decrease is not the result of an 
instruction given under this Clause, but is the result of the quantities exceeding or 





FIDIC 8.2 Site Operations and Methods of Construction 
Where the Contract expressly provides that part of the Permanent Works shall be 
designed by the Contractor, he shall be fully responsible for that part of such Works, 




































 アメリカでは ACIにおいて Self-Consolidating Concreteという呼称を用いて指針を
策定しており 6)，試験方法も ASTM により各種の試験が独自に開発されている．普及
はそれほど活発ではないが，ＲＣ建築やプレキャスト製品に関して徐々に普及が進んで
いる 10)． 




































 南アジアの S 国において，自己充填コンクリートを適用した際，材料として以下のも
のを用いた． 
  水：河川水 
  セメント：OPC 
  細骨材：川砂＋砕砂 
  粗骨材：砕石 
  高性能減水剤：BASF 社製ポリカルボン酸系，シンガポールより輸入 
















め，AE コンクリートとするためには，日本における通常の AE 剤使用量の数
倍の添加量が必要であった． 












































   
























国 日本 スリランカ 中国都市部 
生コン費 約 12,000 円 約 8,500 円 約 6,800 円 
 セメント 約  3,500 円 約 4,000 円 約 2,500 円 
 細骨材 約  2,500 円 約 1,500 円 約 1,500 円 
 粗骨材 約  3,000 円 約 2,000 円 約 1,500 円 
 混和剤 約    100 円 約  200 円 約  100 円 
製造・管理費等 約  2,900 円 約  800 円 約 1,200 円 
普通作業員労務費 約 12,000 円/日 約  400円/日 約 1,500 円/日 
生コン／労務費 約 1.00 倍 約 21.25 倍 約  4.50 倍 
    
 注 スリランカの単価は 2010年頃，中国都市部は 2008年頃 
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番号 分類 項目 内容 レ 
1.01 生コンプラ
ント設備 























1.07 ミキサ ミキサの形式は？（重力式は不適）  
1.08 容量は十分か？パワーはあるか？  








1.12 混練時間は何分まで変更可能か？  











2.05 骨材 品質は安定しているか？  
2.06 粒度や形状は悪くないか？  
2.07 異物混入や過大過小粒の混入はないか？  





番号 分類 項目 内容 レ 







3.04 運搬機械 アジテータトラックの状態は良いか？  





4.03 セメントなどの漏れはないか？  




4.06 骨材 品質試験の頻度は適切か？  
4.07 品質試験担当者は何人いるか？  












































































































































































































































































































































































































































































番号 分類 項目 内容 レ 




1.02 品質試験結果を確認  
1.03 概算必要量，供給体制を確認  
10.4 契約条件，単価を確認  




1.06 試験頻度，品質試験結果を確認  
1.07 概算必要量，供給体制を確認  
1.08 契約条件，単価を確認  
1.09 混和剤 何を用いるかを選定 
（性能，特殊機能，使用方法等） 
 
1.10 品質試験結果を確認  
1.11 概算必要量，供給体制を確認  
1.12 契約条件，単価を確認  







1.16 使用する製品を選定  
1.17 品質試験結果を確認  
1.18 概算必要量，供給体制を確認  
1.19 契約条件，単価を確認  
1.20 水 品質試験結果を確認  
1.21 回集水の使用の是非を検討  
2.01 配合選定 暫定配合の計算 基準・指針・経験により計算  
2.02 試験練りの計画 日時，場所，材料，人員，内容，道具類  
2.03 試験練りの実施 フレッシュ性状の確認，硬化性状の確認  







番号 分類 項目 内容 レ 
3.01 仮設備の検
討 
型枠・支保工 使用する型枠材料の選定  
3.02 液圧を考慮した強度設計  
3.04 気泡対策の必要性の検討（吸水型枠など）  
3.04 大型枠の検討（工程短縮，コストダウン）  
4.01 施工方法の
検討 
ブロック割 工期短縮，省力化の検討  
4.02 打設，仕上げ ポンプ車の選定（高粘性により高圧必要）  
4.03 配管ルートの選定（分岐，打ち回し）  




4.06 養生期間，計測等の必要性の検討  
4.07 温度解析  
4.08 クーリング等の検討（必要性，方法，期間）  
4.09 誘発目地の検討（位置，種類）  
4.10 人員 連絡ルール，連絡体制，連絡方法の検討  
4.11 人員配置の検討，役割分担の検討  
5.01 品質管理の
検討 
試験方法 試験方法と頻度の検討  
5.01 試験道具の手配  
5.03 人員 試験人員配置の検討  
5.04 連絡ルール，連絡体制，連絡方法の検討  
6.01 打設計画書 打設計画書作成 検討内容を網羅しているか  








7.02 教育資料の作成  




7.05 教育資料の作成  




製造時 製造時のトラブル発生時の対処検討  
8.02 運搬時 運搬時のトラブル発生時の対処検討  
8.03 受入検査時 受入検査時のトラブル発生時の対処検討  
8.04 圧送時 圧送時のトラブル発生時の対処検討  
8.05 打設時 打設時のトラブル発生時の対処検討  









施工計画確認 施工計画書の内容確認・承認 施工前 
打設計画確認 打設計画書の内容確認・承認 打設前 
打設監視 打設時に立会い，全体を監督 打設毎 
荷卸試験立会 荷卸試験に立会い，性状確認 試験毎 
強度試験立会 強度試験に立会い，強度確認 試験毎 
請負者 総括指揮者 施工計画作成 施工計画書の作成，説明 施工前 
打設計画作成 打設計画書の作成，説明 打設前 
全体指揮 工事全体の指揮 打設時 
工事進行 工事開始判断，中断・中止判断 打設時 




打設方法指示 筒先の切り替え，打ち回し指示 打設時 
状況記録 打設状況の記録，写真撮影 打設時 
連絡・報告 打設状況などの連絡・報告 打設時 
品質責任者 品質監視 コンクリート品質の監視 打設時 
荷卸試験実施 荷卸試験実施または立会い 試験毎 




製造者 製造責任者 材料管理 使用材料のストック管理 製造前 
製造管理 製造の指揮・管理 製造時 
出荷管理 配車，伝票管理 製造時 
時間管理 出荷ペースの管理，記録 製造時 
連絡・報告 製造状況の連絡・報告 製造時 
品質責任者 表面水率測定 骨材の表面水率の測定，設定 2時間毎 
品質試験実施 出荷時品質試験の実施 試験毎 
連絡・報告 試験結果の連絡・報告 試験毎 
施工者 打設指揮 打設指揮 打設の指揮，連絡，報告 打設時 
圧送担当 圧送運転 圧送運転 打設時 
筒先担当 筒先移動 筒先移動 打設時 
充填監視担当 充填確認 充填状況確認，連絡，報告 打設時 











































2) Yoshimitsu NAKAJIMA：Quality Control and Quality Assurance Management 
in Upper-Kotmale Hydropower Project, Proceedings of the 9th International 
Symposium for Social Management Systems (SSMS2013), SMS13-3108, CD-R 
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